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subject to $x\in X,$









1 ( ) $t_{ij}(k_{ij})$ $\beta_{ij}^{(k_{j})}j$
1 1
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$\tilde{c}_{ }=[c_{ij}^{L},c_{ij}^{U}]=[\overline{c_{ij}}-\epsilon_{lj},\overline{c_{ij}}+\epsilon_{ }]$ (2)




Maximize $(i,j) \in E_{R,j}\prod_{}j)(k_{jj})k_{j}\in 4_{j}$
subject to $y_{i}+t_{ij}/x_{ij}-y_{j}(k_{j})(k_{lj})\leq 0,$ $((i,j)\in E)$
$y_{s}=0, y_{t}\leq T,$
$y_{j}\geq 0, j\in V$ (3)











( ) $\sum_{(i,j)\in E}\tilde{c}_{ij}\preceq\tilde{C}$
75
$\sum_{(i,j)\in E}\tilde{c}_{ij}\preceq\tilde{C}\Leftrightarrow\{_{\sum}(j,c_{ij}^{U}\leq C^{U}(j,j)\in E\sum_{j)\in E}c_{ij}^{L}\leq C^{L}$ (5)
$x$ 1 , $x_{jj}^{()}k_{lj}$
(3)
Maximize
$(i,j) \in E_{R},k_{j}\in 4\prod_{j},$
$\beta_{ij}^{k_{l/}}x_{ij}^{(k_{j})}\dashv),$
subject to $y_{i}+t_{ij}lx_{ij}-y_{j}(k_{J})(k_{ij})\leq 0,$ $((i,j)\in E)$
$y_{s}=0, y_{t}\leq T, y_{j}\geq 0, j\in V$
$\sum_{k_{i_{J}}\in A_{/}}x_{ij}^{(k_{lj})}=1, x_{jj}^{(k_{ij})}\in\{0,1\},((i,j)\in E,k_{ij}\in 4_{j})$
(6)
$\sum_{(i.j)\in E}(\overline{c_{ij}}-\epsilon_{\iota j})\leq C^{L},\sum_{(i.j)\in E}(\overline{c_{ij}}+\epsilon_{ij})\leq C^{U},$
$\overline{\beta_{ij}}^{(k_{jj})}=\min|\beta_{ij}^{(k_{j})}\prime(\overline{c_{ij}}), 1|=|\beta_{j}^{(k_{lj})}j(\overline{c_{ij}}),1|^{-}$
$(i,1) \in E_{R},k_{j}\in 4_{J}\prod_{J}\overline{\beta_{ij}}^{(,)}x_{ij}^{(k_{J}}k_{/}l)$
$x_{ij}^{(,)}k_{J}$ 0-1
Maximize $(i,j) \in E_{R},k_{j}\in A_{j}\prod_{j},\overline{\beta_{ij}}^{(k_{j})}/x_{ij}^{(k_{ij}})$
$\Leftrightarrow$ Maximize log $(k_{l\prime}k_{J}$ (7)





subject to $y_{i}+t_{ij}x_{ij}-y_{j}(k_{i_{J}})(k_{ij})\leq 0,$ $((i,j)\in E)$
$y_{s}=0, y_{l}\leq T, y_{j}\geq 0, j\in V$
$\sum_{k\in A}x_{ij}^{(k_{j})}=1, x_{ij}^{()}k_{lj}\in\{0,1\},((i,j)\in E,k_{ij}\in 4_{j})$
(8)
$jjij$
$\sum_{(i.j)\in E}(\overline{c_{ij}}-\epsilon_{ij})\leq C^{L},\sum_{(i.j)\in E}(\overline{c_{ij}}+\epsilon_{ij})\leq C^{U},$
$\overline{\beta_{ij}}^{()}l=k_{J}|\beta_{ij}^{(,)}k_{j}(\overline{c_{ij}}),1|^{-}((i, j)\in E)$
$y_{j}$ 0-1 $x_{ij}^{()}k_{i_{J}}$ 0-1
$\overline{\beta_{i_{J}}}^{(k_{lj})}$ $\min$
3.2.






Maximize $\sum_{(i,j)\in E,k_{t/}\in 4_{j}}(\log\beta_{ij}^{(k_{l\prime})})x_{ij}^{(k_{J})}$
subject to $y_{i}+t_{ij}^{k_{ij}}\dashv x_{ij}-\lambda_{ij}\overline{c_{ij}}x_{i_{J}}’-y_{j}\leq 0,$ $((i,j)\in E)$
$y_{s}=0, y_{t}\leq T, y_{j}\geq 0, j\in V$ (9)
$\sum_{k_{j}\in 4_{J}}x_{ij}^{(k_{i_{J}})}=1, x_{ij}^{(k_{ij})}\in\{0,1\},((i, j)\in E,k_{ij}\in 4_{j})$
$\sum_{(i.j)\in E}(\overline{c_{ij}}-\epsilon_{lj’ })\leq C^{L},\sum_{(i.j)\inE}(\overline{c_{ij}}+\epsilon_{i_{J}}.)\leq C^{U},$
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